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Nostromo に見る懐疑と自由




NostromoがF. R. Leavisからその日rich and subtle but highly organized
pattern"を称揚されてすでに久しいが、同じLeavisから指摘されたその`hollow'
な響きについては、今日まで様々な愚論がとびかっているように思われる｡これ
らの愚論を形成しているのは、やはりLeavisの"‥. one might say that
Nostromo was written by a Decoud who wasn't a complacent dilettante, but








は、空ろさを作るConradの懐疑を"a reasonable recognition of the fact that
























































































の彼にViola夫人は、 "Your folly shall betray you into poverty, misery,












































より懐疑的なDecoudというこの考え方は、 Albert J. Guerardが私の考とは
全く逆の意味で提示している｡ Guerardにとって"an even moe skeptical
Decoudというのは、 HI am not so much of an unbeliever as not to have
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It's a delightful surprise to see you, Mrs. Gould. I've just come down.
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Usual luck. Missed everything, of course. This show is just over, and I












う｡そして、 "The stares of these Creoles did not matter much : but what































































同じようにNostromoの"established reputation" (pp. 432)を疑おうともせず、
彼をHthe only possible messenger to Cayta" (pp. 431-432)としてしか見な
かったのだった｡
だからこそMonyghamは、 ``It must have been terribly dark !" (p. 433)
と、闇夜のPlacido湾に銀塊を積んだ将を出したNostromoの命がけの仕事の困
難さに同情を寄せ、彼の気持を和げながら、すぐその後で"I could almost wish












から指摘されたのである｡この鋭い指摘にMonyghamは、 HAnybody can see
that the luckless wretch was doomed from the moment he caught hold of the
anchor." (p. 439)と、良心の痛みを完全に無視する暴言を吐いてしまうのであ
る｡
































同じ富の幻想である｡すなわちそれは、 "Only let the material interests once
get a firm footing- A better justice will emerge afterwards." (p. 80)
というものである｡もともとこの夫妻は共に、富は第二義的であり、 "their
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vigorous view of life" (p. 74)こそ成就すべきだということをわきまえていた





















HThere is no peace and no rest in the development of material interests.
They have their law, and也eir justice. But it is founded on expediency,
and is inhuman ‥ Mrs. Gould, the time approaches when all that the
Gould Concession stands for shall weigh as heavily upon the people as the











富の幻想から解放されたGould夫人が"the degradation of ker young ideal
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